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Habitat changes have influenced the community structure of understorey birds and their 
sensitivity towards habitat alteration and landscape modification may influence habitat 
selection and foraging efficiency. This study mainly focused on understorey bird community 
structural assemblages as a function of habitat preference and the predictive factors that 
influence their spatial distribution. The objectives of this study is (1) to determine the species 
diversity, species richness and abundance of understorey birds, (2) to determine the 
composition of insect in the diet birds and to relate the abundance of insect to breeding and 
moulting patterns of insectivorous and frugivorous-insectivorous, (3) to investigate habitat 
characterictics that influence understorey birds assemblages, and (4) to elucidate the 
morphological variation of families Timaliidae, Pycnonotidae, Nectariniidae, and 
Muscicapidae. The community ecology of understorey tropical rainforest birds at eight sites 
in western Sarawak was investigated between March 2015 and April 2017 by using a total 
of 20 mist-nets with three shelves (2.5 m x 9 m, 36 mm mesh) at every occasion and were 
deployed at 20 of 20 x 20 m plots in census site. A total of 1779 individuals representing 131 
species from 35 families were recorded across all study sites. Findings generated from 
Principal Component Analysis and Generalized Linear Model indicated that high species 
richness and diversity in mixed dipterocarp, mangrove and kerangas forests are determined 
by canopy cover, density of flowering plant and density of woody plant with more than 3 m 
height respectively. Thus, this thesis makes an important contribution to our understanding 
of relative effects of habitat characterictics in bird assemblages at multiple spatial scales and 
provides important ecological information for the management authority of protected areas. 
Keywords: Community ecology, diversity, elevation, heterogeneity, interaction 
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Ekologi Komuniti Burung Strata Bawah Hutan Hujan Tropika di Barat Sarawak 
ABSTRAK 
Perubahan habitat mempengaruhi strucktur komuniti burung strata bawah. Kepekaan mereka 
terhadap perubahan habitat dan modifikasi landskap dapat mempengaruhi pemilihan habitat dan 
kecekapan mencari makanan. Kajian ini memfokuskan pada struktur komuniti burung bawah strata 
sebagai fungsi pilihan habitat dan faktor yang mempengaruhi taburan ruang mereka. Objektif kajian 
ini adalah (1) untuk menentukan kepelbagaian dan kekayaan spesies, dan kelimpahan burung strata 
bawah, (2) untuk menentukan komposisi serangga pada diet burung dan mengaitkan banyaknya 
serangga dengan pola pembiakan dan pertumbuhan bulu primer insektivora dan frugivora-
insektivora, (3) untuk menyelidik ciri-ciri habitat yang mempengaruhi kumpulan burung bawah 
strata, dan (4) untuk menjelaskan variasi morfologi Timaliidae, Pycnonotidae, Nectariniidae dan 
Muscicapidae. Ekologi komuniti burung bawah strata di lapan lokasi barat Sarawak telah dikaji 
antara Mac 2015 dan April 2017 dan burung ditangkap menggunakan 20 jaring kabut dengn tiga 
rak (2.5 m x 9 m, mesh 36 mm) dan diletakkan di 20 plot 20 x 20 m di lokasi kajian. Sebanyak 1779 
individu yang mewakili 131 spesies dari 35 keluarga direkodkan. Penemuan hasil daripadaanalisis 
Principal Component Alasis dan Generalized Linear Model bahawa kekayaan dan kepelbagaian 
spesies yang tinggi di hutan dipterokarp, bakau dan kerangas ditentukan oleh penutup 
kanopi, kepadatan tanaman berbunga dan kepadatan tanaman berkayu dengan ketinggian 
lebih dari 3 m masing-masing. Oleh itu, tesis ini memberi sumbangan penting kepada 
pemahaman kita mengenai kesan relatif karakteristik habitat dalam kumpulan burung pada 
pelbagai skala spasial dan memberikan maklumat ekologi penting bagi pihak berkuasa 
pengurusan kawasan perlindungan. 
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